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د .كربالي بغداد
جامعة وهران

كلية العلوم االقت�صادية ،علوم الت�سيير والعلوم التجارية
مخبر البحث في االقت�صاد وت�سيير الم�ؤ�س�سات ()LAREGE

نظرية الإتفاقيات والمحا�سبة
قراءة حالة الجزائر
ملخ�ص :
تعتب ��ر المحا�سبة كنظ ��ام للمعلومات يهدف �إلى تزويد الم�ؤ�س�سة والأط ��راف الم�شاركة بالمعلومات
لم�ساعدته ��م عل ��ى اتخاذ قراراتهم .غير �أن ت�صور المعلوم ��ات الناجمة عن هذا النظام ،هل تكون
هي نف�سها بالن�سبة �إلى جميع الم�ستخدمين؟ وهل هذا الت�صور يتطور؟
ف ��ي هذه الورقة ،نقترح فهم منهجي ��ة المحا�سبة من خالل نظرية االتفاقي ��ات .وفي هذا ال�سياق،
�سنقدم ف ��ي الخطوة الأولى نظرية االتفاقيات ثم نتطرق �إلى م�س�ألة ا�ستبدال االتفاقية ،وننتهي مع
عر�ض تطور النظام المحا�سبي في الجزائر.
الكلمات الأ�سا�سية  :المحا�سبة ،نظام المعلومات المحا�سبي ،نظرية االتفاقات.
The theory of the conventions and the accountancy: a reading of the Algerian
case

Abstract :
The accountancy is considered as an information system with the purpose of
supplying the company and the stakeholders with information to guide their
decision-making. However, it is worthwhile knowing whether the information
?ensuing from this system is equally disclosed to all stakeholders
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In this paper, we suggest approaching the accountancy from the viewpoint of
the theory of conventions. First, we shall present the theory of conventions.
Then, we shall approach the question of substitution of the conventions, and
we will end with a presentation on the evolution of the accountancy system
in Algeria.
Keywords: accountancy, accountancy information system, theory of the
conventions.

المقدمة:
تعتب ��ر المحا�سبة م ��ن حيث هي نظام للمعلومات يهدف �إلى تزوي ��د الم�ؤ�س�سة واالطراف الم�شاركة
بالمعلومات لم�ساعدته ��م على �إتخاذ قراراتهم .هذا الت�صور للمعلومات الناجمة عن هذا النظام،
تكون هي نف�سها بالن�سبة �إلى جميع الم�ستخدمين المعنيين؟و هل هذا الت�صور تطوري؟
في هذه الورقة ،ف�إننا نقترح فهم منهجية المحا�سبة من خالل نظرية االتفاقيات .وفي هذا ال�سياق،
�سنقدم ف ��ي الخطوة الأولى نظرية االتفاقيات ثم نتطرق �إلى م�س�ألة ا�ستبدال االتفاقية ،وننتهي مع
عر�ض تطور النظام المحا�سبي في الجزائر.
 -1نظرية االتفاقيات:
�إن اقت�ص ��اد االتفاقي ��ات هو تيار فك ��ري ظهر في منت�ص ��ف الثمانينيات تحت ت�أثي ��ر االقت�صاديين
وعلم ��اء االجتماع الذين فكروا في �أ�شكال تنظيم العمل ،و�سلوكيات اال�سواق المالية ،والقواعد التي
تحكم العالقات بين الم�ؤ�س�سات.
�أخ ��ذ ًا بعي ��ن االعتبار الم�ساهمات ف ��ي التحليل الكال�سيكي الجديد ،يقت ��رح الم�ؤلفون((( «بع�ض
التعدي�ل�ات الهيكلي ��ة الت ��ي تعيد النظر في بع� ��ض الفر�ضيات الت ��ي كانت تعتبر �ضمني ��ة من قبل»،
ويقترحون �إعداد �أو �إعادة �صياغة مفاهيم من خارج �إطار النيو كال�سيكية (.)Favereau,1989
وقد قام ه�ؤالء الم�ؤلفون بتحديد هدف يتمثل في بناء «�إطار جديد ن�سبيا للتحليل »« ،دون الت�شكيك
1- Un numéro spécial de la revue économique, 1989, N° 2 était consacré à l’économie des
conventions. Les auteurs sont :
Laurent Thévenot, «Équilibre et rationalité dans un univers complexe»; Robert Salais,
«L'analyse économique des conventions du travail» ; André Orléan, «Pour une approche
cognitive des conventions économiques»; Olivier Favereau, «Marchés internes, marchés
;»externes» ; François Eymard-Duvernay,«Conventions de qualité et formes de coordination
» Jean-Pierre Dupuy, «Convention et Common knowledge
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ف ��ي اقت�صاد ال�سوق ال ��ذي �أدى �إلى تعوي�ض هذه المفاهيم بفئات م�ستعارة مبا�شرة من تخ�ص�صات
�أخ ��رى»� .إنَّ الإقت�صاديي ��ن في االتفاقيات يعاتب ��ون الكال�سكيين الجدد بع ��دم �إعطاء مكانة كافية
للم�ؤ�س�سات ،والتركيز �أكثر على مبد�أ العقالنية.
يعتقد � Olivier Favereauإن �إقت�صاد االتفاقيات يمكن �أن يو�صف كخال�صة للت�صور النيوكال�سيكي
للعقود وفر�ضية العقالنية المحدودة.
يكت ��ب � )2003( Gensseأن النه ��ج الإتفاق ��ي يطم ��ح �إل ��ى تح�سين فه ��م الآلي ��ات االقت�صادية
واالجتماعية بدرا�سة عملية االعتداد؟ والإرتباط وتو�ضيح معنى القواعد التعاقدية .ف�إن الإفترا�ض
ف ��ي هذا الإطار النظري هو �أن ال�سلوك الف ��ردي يت�أثر «بما يحدث» في تنظيم ولي�س فقط من نظم
الحوافز الفردية في منظور تعاقدي ،حيث يمكن �أن تتمثل الفر�ضية المركزية لإقت�صاد الإتفاقيات
ف ��ي «االتفاق بين الأف ��راد ،وحتى عندما تقت�صر على عقد التبادل ال�سوق ��ي ،ال يمكن �أن تكون دون
وجود �إطار م�شترك ،ودون �إتفاقية م�ؤ�س�ساتية».
يمك ��ن �أن تعرف الإتفاقية ب�أنها «نظام التوقعات المتبادل ��ة حول الكفاءات وال�سلوكات ،والم�صممة
م ��ن النف�س والعودة �إليه ��ا» .وهي �أي�ضا «التنظيم الإجتماعي الذي م ��ن خالله يعتمد المجتمع على
مرجعية م�شتركة ،التي تنتج تمثي ًال جماعي ًا يعتمد على التوقعات الفردية» (.)André Orléan
تق ��وم نظرية الإتفاقيات على فهم كيفية مواجهة الأفراد حاالت عدم اليقين ب�إتباع �سلوك مت�أقلم،
وكيفية تقارب تلك القرارات الفردية المتعددة بالقيام ببع�ض التعديالت في �سلوك بع�ضها البع�ض.
1-1تعريف الإتفاقية:
تهت ��م نظرية الإتفاقية بال�سل ��وكات المتكيفة للأفراد عندما تواجه لح ��االت عدم اليقين .ولتحديد
ال�سل ��وك الواج ��ب تكييفه عليه ��م الإعتماد على عدد م ��ن المعايير التي ت�صف تل ��ك الحالة وت�شكل
الإتفاقية على وجه التحديد .وتبعا لما تقدم ،ف�إن الإتفاقية هي «مجموعة من المعايير ال�ضمنية �أو
الوا�ضحة التي من خاللها يرجع �إليها الفرد عند �إتخاذه للقرار» P.Y. Gomez, 1996
ولذل ��ك ،ف� ��إن مجموع المعايي ��ر الم�شتركة ت�سم ��ح ب�إتخاذ الفعل ال ��ذي يحدد ال�سل ��وكات العادية،
وه ��ذا يعني ،الخي ��ارات المنفذة من قبل بع�ض الأفراد من المفتر� ��ض ان تتم ب�صورة مماثلة M. ,
.Bollecker Pierre Mathieu 2008

ن ��رى �أن هن ��اك ع ��دة معايير يمك ��ن �أن ت�ساهم كل واح ��دة بطريقتها الخا�صة في الق ��رار .وبعبارة
�أخ ��رى ،توفر هذه المعايير معلومات معتبرة ،يجب �أن ت�ؤخذ في الوقت المحدد عند �إتخاذ القرار.
نقول �أنها ت�شكل �إتفاقية عند كل حالة مطروحة .يمكن �أن نمثل ذلك من خالل ال�شكل التالي:
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«دائرية » االتفاقيات
المعالم (= الم�ستوى الجماعي)
القرارات (= الم�ستوى الفردي)

الم�صدر Jean Nizet, La théorie des conventions :

يبين هذا ال�شكل ،المعالم المكونة للإتفاقية الم�ؤثرة في القرارات الفردية ،حيث هذه الأخيرة ت�ؤثر
ف ��ي المعالم .يمكن القول �أن الق ��رارات الفردية هي م�سببة ونتيجة للإتفاقية في �آن واحد وب�صورة
مج ��ردة ،نتكلم ع ��ن الدائرية(اال�ستدراة) بي ��ن الم�ستوى الفردي المكون لع ��دة قرارات من جهة،
والم�ستوى الجماعي المتكون عن طريق االتفاقية.
1-2مكونات الإتفاقية:
ق ��د بين ��ا فيما �سبق� ،أنه في �إطار الإتفاقيات نواجه حالة عدم الت�أكد ،حيث توجد �صعوبة في �إتخاذ
ق ��رار عقالني .حيث ان الأف ��راد يكونون محتاجين بال�ضرورة لمعال ��م لت�أ�سي�س قراراتهم� ،إذ تكون
ذات طبيع ��ة مختلفة :عب ��ارات وا�ضحة مع معالم تكون مرتبطة بح�ض ��ور بع�ض الأ�شخا�ص مع تبني
�سل ��وكات معينة .وزيادة على ذلك ،معال ��م مرتبطة بوجود �أ�شياء ذات خ�صائ�ص بالتنظيم ،خا�ص
بالمكان والزمان.
المكونات هي كالتالي:
• العبارات(البيانات)
• الأ�شخا�ص
• الأ�شياء
• المعالم المكانية والزمانية
�إن النوع الأول من المعالم والمكون للإتفاقية يتمثل في العبارات المنتجة في �إطار المنظمة ،حيث
نفكر بطبيعة الحال في البيانات الر�سمية.
من ال�ضروري في نظرية الإتفاقيات ،ومن الوجهة المنهجية ،التركيز على البيانات التي من خاللها
تبرر الأطراف الفاعلة �سلوكاتها المتبناة والأفعال المتخذة.
يعتق ��د منظري الإتفاقيات �أن ��ه ال ينبغي �إعتبارالعقالنية موجودة لدى الأفراد ،ولكن يجب الإ�صغاء
ب ��دال من ذلك ،وت�سجيل الأ�سب ��اب التي ت�أخذ بعين الإعتبار من قبل الأف ��راد عند ت�صرفهم .يفهم
م ��ن ذلك� ،أنه يج ��ب ان ي�ؤخذ في عين الإعتبار تر�شيد القرارات من قبل الأفراد بدال من �إعتبارها
عقالنية.
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�إنطالق ��ا من مختلف البيانات التي ت�صادفنا ف ��ي و�ضعية معينة� ،إنه من الممكن عادة تحديد مبد�أ
واح ��د �أو ع ��دد قليل من المب ��ادئ الأكثر تجردا ،التي يمك ��ن �أن ت�سمح ب�أن تك ��ون ملخ�صا لإتفاقية
خا�صة للمنظمة لم�ؤ�س�سة (من �أجل �أن تكون �أكثر تناف�سية ،تتح�صل على �أف�ضل عالقة بين الجودة
وال�سع ��ر ،)...،ويطلق عليها ع ��دد كبير من الباحثين بالمبادئ العلي ��ا .بالإ�ضافة �إلى الت�صريحات
ال�شفهية ،تت�ضمن الإتفافية معايير�أخرى ت�سمى بال�ضمنية.
�أ .الأ�شخا�ص:
م ��ن المكون ��ات ال�ضمني ��ة ،علين ��ا �أن نتطرق �إل ��ى المعايي ��ر التي تك ��ون مرتبطة تلك الت ��ي ترتبط
بالأ�شخا�ص .ف�إن الأفراد الذين �أتخذوا قرارات في و�ضعية عدم الت�أكد اعتمدوا على معالم بح�ضور
من �صنف معين منهم ،بحيث تبنوا �سلوكات و�أنتظموا بطريقة معينة.
�أوال ،تتميز الإتفاقية بح�ضور �أفراد لهم ميزات كال�سن ،الجن�س ،والت�أهيل المهني� ،إلخ.
ثاني ��ا ،ه�ؤالء الأ�شخا� ��ص يتبنون بطبيعة الحال �سل ��وكات وت�صرفات معينة .ه ��ذه يمكن �أن تنا�سب
المبد�أ الذي يحكم الو�ضع ،وقد تفترق عنه �أو تتناق�ض معه.
ف ��ي الحالة الأولى ،نق ��ول �أن �أ�شخا�ص يحتكمون �إل ��ى المبد�أ الذي يحكم الو�ض ��ع يعتبرون «كبار ًا»،
والذين ال يحتكمون �إليه و يعتبرون «�صغار ًا».
وف ��ي الحالة الثالثة ،ف� ��إن الأفراد ال يكونون منعزلين عن بع�ضهم البع� ��ض ،و�إنما تربطهم عالقات
خا�صة (ح�سب الإتفاقيات :روابط الأقدمية �أو ال�سلطة �أو التكامل في تنفيذ بع�ض الأن�شطة  ،الخ.).
ب .الأ�شيـاء:
هن ��اك �أ�صناف �أخرى من المعالم ال�ضمني ��ة ،التي يعتمد عليها الأفراد في �إتخاذ قراراتهم لإعداد
�أ�شي ��اء ،وهذا المفهوم يجب �أن يفهم بمعناه الوا�س ��ع :مثل المبنى المفرو�ش او المزخرف بطريقة
معينة ،الآلة ،برامج الحا�سوب ،القانون� ،إلخ.
�أوال� ،أن الإتفاقي ��ة بوج ��ود ع ��دد اكبر �أو �أقل وفرة م ��ن الأ�شياء التي تمثل بع� ��ض المميزات الأكثر
تخ�صي�صا.
ثاني� � ًا ،بع� ��ض هذه الأ�شي ��اء لها ميزات �أكثر ،كما له ��ا �إمكانية الوجود بالن�سبة للمب ��ادئ العليا التي
تحك ��م الو�ضعي ��ة ،والبع� ��ض الأخر لها مي ��زات �أقل و�إمكانية وج ��ود بدرجة �أقل .حي ��ث الأول جدير
ب� ��أن يحقق المبد�أ بب�ساطة ،وفي الحالة الثانية يتحق ��ق المبد�أ بدرجة �أقل .وتبعا لما تقدم نقول �أن
ال�صنف الأول من الأ�شياء هو الذي ي�شغل الحيز الأكبر في حين الثاني الحيز الأ�صغر.
تتمثل الفكرة الثالثة ،ب�أن تلك الأ�شياء لي�ست منف�صلة عن بع�ضها البع�ض ،و�إنما مندمجة بدرجات
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متفاوت ��ة ،حي ��ث الروابط الموجودة فيما بينها يمكن �أن تكون ذات طبيعة مختلفة (�إمكانية �أن يحل
واحد محل الأخر ،ويمكن �أن ي�سبق �أو يلحق بع�ضها البع�ض وما �إلى ذلك).
ج .المكـان والزمـان:
نقوم بمعالجة المكون الأخير للإتفاقية الذي يمكن �أن يكون قد �أهمل �إلى حد ما من قبل الباحثين،
حيث �أنه مرتبط بالزمان من جهة ،وبالمكان من جهة �أخرى.
وبالأح ��رى ،في كل و�ضعية �إجتماعية وحالة تنظيمية تتمي ��ز ببع�ض الترتيب وبع�ض التنظيم ،و�أكثر
تجري ��دا لت�صور معي ��ن للف�ضاء الذي ي�شغله الأفراد .فالف�ضاء يمكن �أن يك ��ون �أكثر �إت�ساعا �أو �أقل،
ويكون منظما حول موقع مركزي �أو �أكثر تجان�سا ،مفتوح �أو مغلق� ،إلخ.
وبالت ��وازي ،يمكن �أن نق ��ول �أن كل و�ضعية �إجتماعية تتميز ببع�ض التنظي ��م وبع�ض الت�صور للوقت:
التركيز على الفورية والآنية ،والتوجه نحو الما�ضي �أو الم�ستقبل...
1-3تطور الإتفاقيات:
بع ��د �أن تطرقنا ب�إخت�ص ��ار �إلى نظرية الإتفاقيات ،وقبل النظر في كيفية فهم المحا�سبة عن طريق
ه ��ذه النظري ��ة ،يجب النظر ف ��ي كيفية تطور ه ��ذه النظرية لدرا�س ��ة ديناميكي ��ة الإتفاقية .،يجب
�أن نت�سائ ��ل ف ��ي البداية ع ��ن العوامل الم�شجعة لبروز البدي ��ل .اذ ان البديل يعتب ��ر �إتفاقية مغايرة
حي ��ث تما�س ��ك ومالئمة الخطاب من �شروط �إبهار؟ الجمهور ( .)M. Amblard ، 1999وفي هذا
الإتجاه ،يجب �أن يعتبر كعن�صر محرك وفعال ل�سيرورة تطور الإتفاقيات.
وف ��ي غي ��اب البدي ��ل ،ال يمك ��ن �إثارة حال ��ة عدم اليقي ��ن �إذا ال يجد الف ��رد �أي خيار .ف ��ي ظل هذه
الظ ��روف ،ال يمكن �أن نتحدث ع ��ن الإتفاقية ولكن عن الإلتزام .في حين �أن البديل هو �إجراء ينتج
عن ��ه خطاب غير متوافق مع تلك الإتفاقية ،والت�شكيك في �شرعيته ��ا؛ وبالتالي البديل يخلق ال�شك
( .)M. Amblardومن ��ه و�إ�ستط ��راد ًا ،ف�إن البدي ��ل يخلق ال�شك الذي في حد ذات ��ه يعدل ال�سلوك
ويعطي القدرة على الإقتناع بالإتفاقية المفتر�ضة.
�إذ ًا لك ��ي يحق تعديل للإتفاقية يجب �أن يكون هناك بديل .فما هي العوامل التي ت�ؤثر على الإتفاقية
وت�شجع على ظهور البديل؟ عموما ،يمكن تحديد هذه العوامل في نوعين :خارجية ،داخلية.
�أ -العوامل الخارجية:
تع ��رف العوامل الخارجية بالعنا�ص ��ر الخارجية عن الإتفاقية التي ت�ساهم ف ��ي �إنتاج البديل .وهنا
ن�ستخرج عاملين :الإت�صال والت�شريع العمومي .
�أ 1-الإت�صال:
الإت�صال هو عامل ي�ساهم ب�إ�ستمرار في ظهور البديل .وعندما تكون هناك مجموعتان ت�سعيان �إلى
التقارب لأي �سبب كان تبرز من الممكن �أن تتالم�س عدة �إتفاقات ،كل واحدة منها و ت�صبح بديال
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للأخرى �ضمن �سل�سلة من الإحتكاكات ذات المخارج المختلفة .هكذا عندما تتبنى المجموعة G1

الإتفاقية  C1تدخل فج�أة في المناف�سة مع المجموعة الثانية  G2المتبنية للإتفاقية  .C2المخرج
م ��ن ال�ص ��راع يعتمد على ن�سب ��ة كل مجموع ��ة � G1أو  G2بالن�سبة للمجموعة الكلي ��ة المعطاة(G1
� .)+ G2إنطالق ��ا م ��ن م�ست ��وى معي ��ن ،يواجه الأف ��راد الذين تبن ��وا الإتفاقي ��ة الآن ف ��ي �إنحدار ًا
عدديا،يتحولون تدريجيا من الفر�ضية � C1إلى .C2
�أ 2-الت�شريع العمومي:
الت�شريع العمومي هو العامل الخارجي الثاني .فالن�صو�ص التي يظهرها هذا التظيم تكون مالئمة
ع ��ادة لتوجه �سلوكي ��ات الأفراد نحو الأف�ض ��ل .فالإتفاقيات التي تم �إعدادها عدل ��ت ب�سبب البديل
النات ��ج� .إذا ينبغ ��ي علينا �أن نفهم جيدا ب�أن الت�شريع العمومي ي�ساه ��م في ظهور البديل ،بيد �أنه ال
يخل ��ق توافق ًا� .إن التقي ��د ب�سلوك معين ال ينجم عن الطاعة العمياء لل�سلط ��ة العليا ،و�إنما ينتج عن
�إيمان ب�أن هذا ال�سلوك متبنى من قبل جميع مجموع الجمهور .هذا الإيمان يرتكز على عدة عوامل
منها:
•الق ��درة عل ��ى التنب�ؤ برد فعل الأخرين في مواجهة متطلبات التنظيم ،حيث �أن �سلوك الأفراد
مرتب ��ط بن�سب ��ة كبي ��رة بتوق ��ع �سل ��وكات الأخري ��ن� .إن ه ��ذا التوق ��ع مرتب ��ط بمعرف ��ة ال�شركاء
والم�سافة التي تف�صل بينهم.
•�شرعي ��ة ال�سلط ��ة الت ��ي ت�شرع القانون ،حيث ف�ل�ا تفر�ض ال�سلطة نف�سها عل ��ى الإطالق و�إنما
ت�ستعمل �صالحيته ��ا في �سن القوانين ،ويلتزم ال�سكان بعفوية وبدرجات متباينة بهذه القوانين،
مما ي�ساهم بتوكيد �شرعية ال�سلطة.
•كف ��اءة �أداء القان ��ون ه ��ي قدرته على �إبراز المنفع ��ة االجتماعية المالئم ��ة المتمثلة في هذا
العامل الثالث ،الأمر الذي ي�ساهم في تعزيز ثقة الجمهور عند تبنيهم للقانون ال�صادر.
ب .العوامل الداخلية:
هناك ثالثة عوامل هي :االن�شقاق ،التنافر والنية الإ�ستراتيجية.
ب 1-االن�شقاق:
وه ��و العام ��ل الداخل ��ي الأول ،ويعرف ب�أنه «�سل ��وك مجموعة كبي ��رة من الأف ��راد (الذين ن�صفهم
بالمن�شقي ��ن)  C2الذين قرروا عدم التوافق مع االتفاقي ��ة القائمة  ،C1ومع ذلك نعتبر هذا العمل
غي ��ر هدام لأن ��ه لي�س في نية المجموع ��ة المن�شقة �إ�سق ��اط االتفاقية المعمول به ��ا ،ولكن بب�ساطة
�إعتماد �إتفاقية �أخرى»(.)M. Amblard ، 1999
ه ��ذه الظاه ��رة قد تح ��دث في ظروف معين ��ة وتحت ت�أثير مفجر م ��ا قد تنت�شر بقوة �أكث ��ر �أو �أقل.
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وال�شك يمكن �أن يبرز في حال كان هناك �إعتقاد ب�أن الجماعة المتمردة هي م�ؤثرة بما يكفي لإغراء
بقي ��ة المجتمع G1؛ وبالتالي ت�صبح الإتفاقية المتف ��ق عليها في خطر .في الواقع ،من المحتمل �أن
يت�س ��اءل كل واحد عن الموقف الذي �أعتمدته بقية المجتمع تجاه الإتفاقية البديلة  C2الم�ستعملة
من قبل المجموعة المن�شقة .وقد ينت�شر ال�شك حول الإعتماد الدائم على الإتفاقية القائمة.
هن ��اك معياريين �أ�سا�سيين يحددان بن�سبة كبي ��رة مقاومة �أو ف�شل الإتفاقية  .C1من جهة ،مالئمة
( C2بالن�سبة للمنفعة الإجتماعية �أو المهنية) بالمقارنة مع C2؛ ومن جهة �أخرى ،الجودة والوزن
ال�سيا�سي اللذان يعترف بهما النا�س لدى المجموعة الإنف�صالية.
ب 2-التنافر:
وه ��و العامل الداخلي الثاني ،ويعرف بعدم مالئمة الخطاب ال�ص ��ادر عن الإتفاقية تجاه التحوالت
الظرفية ( .)M. Amblard ، 1999يكون هناك �إن�شقاق عندما تكون المالئمة م�شكوك فيها لعدة
�أ�سب ��اب .مالئمة �إتفاقي ��ة ما تعرف بمجموعة م ��ن العوامل التي تعطيها ال�شرعي ��ة لدى المتفقين.
الإن�شق ��اق يت ��م في نهاية المطاف ح�سب الظروف ،وي�ساهم من جدي ��د في ظهور تطبيق جديد هو
البديل.
ب 3-النية الإ�ستراتيجية:
تعرف بال�سلوك الواعي والمطلوب من قبل بع�ض الفاعلين الذين يكون لهم ت�أثير على واقع الإتفاقية
المعم ��ول به ��ا .في هذه الحال ��ة ،هناك �سيناري ��و �إ�ستراتيجي يتعمد بث ال�شك ل ��دى المتفقين بنية
دفعهم تدريجيا نحو الإتفاقية البديلة� .إذا الق�صد الإ�ستراتيجي ي�شكل عام ًال �آخر من العوامل التي
تحفز والدة ال�شك ،وبالتالي تفتح الطريق �أمام ظهور قوانين معاك�سة.
 1- 4ردود الفعل �إتجاه البديل :
ت�ساهم مختلف العوامل المذكورة �سابقا في ظهور البديل ،وهو بدوره يهدد الإتفاقية المعمول بها.،
وهذه الأخيرة يمكن �أن تقدم نوعين من ردود الأفعال:
•ردود �أفعال �سلمية ،ت�سمى بردود �أفعال تعاونية .وهذه االفعال يمكن �أن ت�أخذ �إتجاهين� :إعادة
الت�أطير �أو التعاي�ش.
• ردود �أفعال عدائية ،وتدعى ردود �أفعال المواجهة التي ت�ؤدي �إلى المقاومة �أو الإنهيار.
�أ – ردود الفعل التعاونية:
يترج ��م رد الفعلي التعاون ��ي بتلطيف وتعديل الخطاب ال�صادر عن الإتفاقي ��ة المعمول بها .،وهذه
الأخي ��رة يمكن �أن تعيد ت�أطي ��ر محتواها بغية الإ�ستجابة للطلبيات الجديدة ،و�إبراز بع�ض �إغراءات
البديل .ويمكن لها �أن تمنح جزء من قوامها �إلى الإتفاقية المناف�سة.
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�أ� 1 -إعادة الت�أطير:
ت�أت ��ي �إع ��ادة الت�أطير كرد فعل على الت�شكي ��ك الواقع .وهذا يعتبر تحو ًال ف ��ي الم�ضمون المعلوماتي
الذي ت�صدره االتفاقية لأطرافها ،وبذلك ي�صبح التاقلم مع خطاب البديل ممكن ًا.
�أ 2 -التعاي�ش:
الحال ��ة الثاني ��ة ،التعاي�ش ،يمكن تعريفه كانف�ص ��ال الجمهور من  .:G1بع ��د ذلك تظهر مجموعة
جزئية  G2تتبنى االتفاقية الجديدة  C2على ح�ساب االتفاقية القديمة .C1
�إن ال�ص ��ورة الثانية م ��ن ردود الفعل التعاونية تتمثل في التعاي�ش .يمك ��ن �أن ت�ؤدي هذه الأخيرة �إلى
تق�سي ��م المجتمع :بعد  G1تظهر مجموعة جزئية  G2تتبنى االتفاقية الجديدة ( )C2على ح�ساب
القديمة ( .)C1في هذه الحالة يح�صل تعاي�ش بين  G1و . G2هذه الو�ضعية ال تتحقق �إال ب�شروط:
ال�سلوك الجديد تحدده الإتفاقية  C2على �أن ال يكون متداخ ًال مع ما تمليه الإتفاقية  .C1في هذه
الحال ��ة ،العوامل الخارجية ال�سلبية ال�صادرة من الإتفاقي ��ة  C2ت�ؤدي �إلى ردود �أفعال مبا�شرة من
قبل المجتمع المجموعة .G1
ب -ردود الأفعال المواجهة:
وف ��ي المقاب ��ل ،ف�إن ردود الأفعال المواجه ��ة تتميز بالعداء الذي يغذي الإتفاقي ��ة المهددة بالن�سبة
للبدي ��ل ف�ل�ا ت�سعى �إلى تعديل هيكله ��ا تبعا للخطاب ال�صادر من الإتفاقي ��ة الثانية .تنجم عن ذلك
و�ضعي ��ة ن ��زاع بين الحالتين ،حي ��ث تحاول كل واح ��دة �أن تفر�ض مالئمتها الخا�ص ��ة� .إن الإتفاقية
المعم ��ول بها يمكن �أن تقاوم ،ومن المحتمل �أن تعزز مكانتها �أو تنهار ،مما يعطي الحياة للإتفاقية
الجديدة.
ب 1-المقاومة:
هن ��اك مقاومة عندم ��ا ال ي�ستطيع البديل البارز � C2إغراء الجمه ��ور المنتمي لـ  .C1وب�شكل �أدق،
ف�إن المحتوى المعلوماتي للخطاب المنقول بـ  C2ال ي�سعى ب�شكل حقيقي لمالئمة الخطاب ال�صادر
من قبل الإتفاقية المعمول بها .C1
ب 2 -الإنهيار:
يق�ص ��د بالإنهيار الو�ضعية التي تنا�س ��ب �إختفاء الإتفاقية المعمول بها و�إبرام �إتفاقية جديدة يظهر
فيه ��ا خطاب �أكثر مالئم ��ة� ،أي �أكثر تجاوب ًا مع �إنتظارات المتعاقدي ��ن ،و�أكثر �إقناعا بالأخ�ص في
حالة تبين هذه الإتفاقية الجديدة ب�شكل �أ�شمل.
 2المحا�سبة كنظام معلومات:م ��ن الم�سلم ب ��ه �أن المحا�سبة هي «فن تجمي ��ع وترجمة وتقديم المعلوم ��ات الإقت�صادية �أو المالية
ب�أ�ش ��كال مختلف ��ة (الج ��داول ،الح�سابات .»)...م ��ا ن�ستنتجه من ه ��ذا التعريف ،ه ��و �أن الوظيفة
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الأ�سا�سية للمحا�سبة هي الإعالم عن و�ضعية الم�ؤ�س�سة� .إذن تعتبر المحا�سبة نظام معلومات يرتكز
على ثالثة �أنظمة فرعية:
• التقييد والت�سجيل،
• التخزين والمعالجة،
• الإخراج والت�شكيل.
النظام الفرعي الأول «التقييد والت�سجيل» يتعلق بت�صنيف الوقائع والعنا�صر المحا�سبية والإحتفاظ
بها ،وكذلك قاعدة تقييمها.
النظ ��ام الفرعي الثان ��ي " التخزين والمعالج ��ة " ي�ستعمل تقنيات ك�أدوات الإع�ل�ام الألي ،وكذلك
المنهجي ��ة المتبع ��ة .و�أخيرا النظام الفرعي الثال ��ث فيتمثل في " الإخ ��راج والت�شكيل " للمعطيات
المح�ص ��ل عليها على �ش ��كل وثائق محا�سبية مث ��ل :ميزانية الم�ؤ�س�سة ،ح�س ��اب النتائج ،المالحق،
اليومية� ،أو الوثائق الأخرى.
كذل ��ك ،ف�إن نظام المعلوم ��ات المحا�سبية يجب �أن يق ��وم بعدة مهام �أهمها �إقام ��ة محا�سبة مالية
موجهة للجهات الخارجية ،ومحا�سب ��ة الت�سيير الموجهة نحو ت�سيير الإحتياجات الداخلية .وهاتان
المهمتان الأ�سا�سيتان تهدفان �إلى الإجابة على متطلبات المحا�سبة بغية �إحترام القواعد المعيارية،
�إعداد وتقديم الح�سابات من جهة ،و�إعداد نموذج محا�سبي ي�ستجيب لإحتياجات ت�سيير المحا�سبة
من جهة �أخرى.
 -3تنظيم نظام المعلومات المحا�سبية:
ي ��دور نظام المعلومات المحا�سبي داخل الم�ؤ�س�سة ح ��ول التنظيم المادي ،بمعنى الو�سائل والطرق
المحا�سبي ��ة لت�سجيل العمليات وفق المب ��د�أ المحا�سبي لـ " �صورة �صادقة ووافية" للو�ضعية المالية،
الإقت�صادية ،والمحا�سبية للم�ؤ�س�سة .نظام المعلومات هذا يجب ان يت�ضمن:
• التقييد الكامل للوثائق الأ�سا�سية،
• الإحتفاظ بها،
• توفير كل المعلومات ال�ضرورية لإعداد الوثائق الإجمالية،
• التحقق من �صحة البيانات والإجراءات الداخلية.
�إن النق ��اط الثالثة الأ�سا�سية الواجب الإحتفاظ بها فيما يتعلق بنظام المعلومات المحا�سبية تتمثل
في:
• �إختيار الدعائم المتمثلة في الوثائق ،الكتب وتجهيزات الإعالم الألي،
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• تبني مخطط محا�سبي مالئم لطبيعة عمليات و�أن�شطة الم�ؤ�س�سة،
• تحديد �إجراءات المعالجة مع �إحترام محتوى الح�سابات و�إثبات الو�ضعيات.
  4النظام المحا�سبي في الجزائر:ورث ��ت الجزائ ��ر المخط ��ط المحا�سبي العام الفرن�س ��ي ( )PCGل�سنة  .1957وبع ��د الإ�ستقالل في
الع ��ام  ،1962وا�صلت الجزائر العمل بالقانون  157-62ال�صادر في 31دي�سمبر ،الفرن�سي المن�ش�أ،
ب�إ�ستثناء الن�صو�ص والبنود التي تتعار�ض مع ال�سيادة الوطنية.
 1- 4الإ�صالح المحا�سبي:
�أ�سن ��دت وزارة المالية مهمة �إعداد مخطط محا�سبي جديد للمجل�س الأعلى للمحا�سبة بعد �إن�شائه
ر�سمي ًا �سن ��ة � .1972صدر المخطط المحا�سبي الجديد ،الذي عرف بالمخطط الوطني للمحا�سبة
( ،)PCNفي �سنة  ،1975وبد�أ تنفيذه في �سنة . 1976
�أ.المخطط المحا�سبي الوطني :1975
ب ��د�أت الجزائ ��ر من ��ذ � 1969أول محاولة لتغيير للمخط ��ط المحا�سبي الع ��ام ( .)P.C.Gوفي العام
 1972ج ��رت محاولة ثانية لتغيي ��ر هذا المخطط .وفي �سنة  1975تم �إعداد �أول مخطط محا�سبي
وطن ��ي ف ��ي �إطار الإ�ستراتيجية العامة للتنمية .تم �إنجاز ه ��ذا المخطط من قبل الم�ؤ�س�سة الوطنية
للمحا�سب ��ة ( )S.N.Cبمعاون ��ة خبراء محا�سبة فرن�سيين من المجل� ��س الوطني للمحا�سبة والمعهد
الوطن ��ي للإح�ص ��اء و الدرا�س ��ات االقت�صادي ��ة الفرن�سيين و جامع ��ة ب ��راق ( .)Pragueهذا ،وقد
ق ��ام وا�ضع ��و المخط ��ط المحا�سب ��ي الجدي ��د في �إط ��ار عمله ��م بدرا�س ��ة وا�ستله ��ام المخططات
المحا�سبي ��ة الم�شتركة للمنظمة الإفريقية ،مالقا� ��ش( ،)Malgacheومور�سيان ()Mauricienne
و�شيكو�سولفاكيا (.)Tchécoslovaquie
�أ :1-موجهات الوطني للمحا�سبة  )PCN( 1975و�إر�شاداته:
كان المخط ��ط المحا�سبي العام ل� �ـ  1957ي�ستجيب الحتياجات تنظيم �إقت�ص ��اد ال�سوق الحر .هذه
المنهجية لم تعد تلبي �إحتياجات المعلومات ل�سيا�سة الإقت�صاد المخطط .فمن منظور الإختيارات
الإقت�صادي ��ة المتخ ��ذة من قبل الجزائ ��ر ،ف�إن المخط ��ط للمحا�سبي العام يت�ضم ��ن نقائ�ص كان
ي�صعب معها الح�صول على المعلومات القابلة للإ�ستغالل من قبل الم�سيرين ،والم�ؤ�س�سات المالية
والمخططين.
الموجهات المتعلقة ب�إعداد المخطط المحا�سبي الوطني تتلخ�ص في النقاط التالية:
•الأخذ بعين الإعتبار �إحتياجات م�ستعملي المعلومات المحا�سبية  :الم�ؤ�س�سات البنكية والهيئات
المركزية للتخطيط.
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• تحديد وتب�سيط الم�صطلحات المحا�سبية وتحديد معايير �إنتاج الوثائق.
•�إعداد مخطط محا�سبي يمثل �أداة مالئمة لإحتياجات التخطيط الجزائري ،وكذا �إحتياجات
الت�سيير للم�ؤ�س�سات.
•توفير معلومات للمحا�سبة الوطنية �سهلة الإعتماد ،وذات معنى وا�ضح من �أجل هدف �إح�صائي
وتقدي ��ري .ه ��ذه المعلوم ��ات يجب الح�ص ��ول عليها دون �إع ��ادة ت�صنيف ودونم ��ا حاجة لخبراء
محا�سبة.
•المخط ��ط المحا�سبي يج ��ب �أن يكون �أداة ت�سيير لم�س�ؤول ��ي الم�ؤ�س�سات .هذه الأداة يجب �أن
ت�سم ��ح ب�إتخ ��اذ الق ��رار ومراقب ��ة تطبيقه من �أج ��ل القي ��ام بالت�صحيح ف ��ي الوق ��ت المنا�سب،
وبالتال ��ي توفي ��ر قاعدة للتقدي ��رات الجديدة من �أجل تمكي ��ن الم�ؤ�س�سات م ��ن معرفة التكاليف
وتكلف ��ة الخدم ��ات وال�سلع المنتجة من قب ��ل الم�ؤ�س�سة ،وقيا�س م�ست ��وى المخزونات في �أي وقت
كان.
ف ��ي �سياق تجدي ��د �أدوات ال�سيا�سة الإقت�صادية والمالية ،ت�سجل المهم ��ة التي �أ�سندت �إلى المجل�س
الأعل ��ى للمحا�سب ��ة ( ،)CSCوالت ��ي تتمثل في مراجع ��ة المخطط الوطني الموج ��ود ،من �أجل منح
الدولة �أدوات ت�سيير مالئمة ل�سيرورة التخطيط الإقت�صادي والمالي.
�إذن ،فنح ��ن ب�صدد البحث عن بديل وطن ��ي ( )PCNللإتفاقية الفرن�سية المن�ش�أ ( )P.C.Gوتنفيذ
هذا البديل الذي ي�ستجيب للو�ضع الم�ستجد غداة الإ�ستقالل.
�أ 2-الإطار القانوني للمخطط الوطني للمحا�سبة:
�صدر المخطط الوطني للمحا�سبة بموجب مر�سوم تنفيذي ،ومالحق ذات طابع تو�ضيحي.
�أ 1-2-المر�سوم التنفيذي :35-75
�ص ��در المر�س ��وم التنفي ��ذي  35-75ف ��ي � 29أفري ��ل  ،1975وهو يت�ضم ��ن ن�ص المخط ��ط الوطني
للمحا�سب ��ة الذي يتحدث عن مج ��ال تطبيق ال( )PCNمن قبل الم�ؤ�س�س ��ات العمومية ذات الطابع
ال�صناع ��ي والتجاري ،والم�ؤ�س�سات الإقت�صادية المختلطة ،والم�ؤ�س�سات الخا�ضعة لنظام ال�ضريبة
مهما كان �شكل هذه الم�ؤ�س�سات.
يت�ضم ��ن �أي�ض ��ا المخططات المحا�سبي ��ة القطاعية المعدة وذلك بتكيي ��ف ال( )PCNب�شكل يالئم
مختلف �أن�شطة القطاعات والمحا�سبة التحليلية .باال�ضافة الى قائمة الح�سابات.
�أ 2-2-المالحق التطبيقية:
�ص ��درت في  23جوان 1975مالحق تطبيقية تتعلق بط ��رق تطبيق المخطط الوطني ،وتتحدث عن
التنظيم وت�سيير المحا�سبة ،وتقييم الإ�ستثمارات ،والمخزونات ،والوثائق التركيبية.
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�إ�صدار البديل ( )PCNبموجب ت�شريع قانوني.
ا� 3-إ�ضافات للمخطط الوطني للمحا�سبة:
�شه ��د المخطط الوطن ��ي للمحا�سب ��ة �أربعة �إ�ضاف ��ات منذ � .1975ص ��در المر�س ��وم F/DC//185
 047/CE/89بتاري ��خ  24ماي�/أي ��ار  ،1989وه ��و يتعلق بح�س ��اب العمليات المرتبط ��ة ب�إ�ستقاللية
الم�ؤ�س�سات ويعالج:
•الف�صل بين الم�ساهمات للإكتتاب العام وغير العام ،وح�ساب «ال�شركاء» بالتفرقة ،والتفريق
بين ال�شركاء بالم�ساهمة النقدية و�شركاء بالم�ساهمة العينية و�شركاء العاجزين؟؛
• الموثق؟ الذي له ح�ساب فرعي من ح�ساب ال�سيولة فيه ت�سجل الأموال المودعة لديه؛
• ال�سلفيات ال�سندية التي هي ح�ساب فرعي من ح�ساب دائني الإ�ستثمار.
• عمليات �سندات الم�ساهمة بتق�سيمها �إلى ح�سابات متعددة بح�سب طبيعتها؛
•قي ��د الأرب ��اح الموزعة بتوقع ف ��ي ح�سابات فرعية تخ�ص� ��ص لق�سائم الدف ��ع و�أرباح الأ�سهم،
وح�ص� ��ص الرب ��ح المتعلق ��ة بالم�ستخدمي ��ن ،وم�ساهم ��ة العم ��ال في �أرب ��اح الم�ؤ�س�س ��ة ،عالوة
الح�ضور والإتاوات الم�ستحقة.
وف ��ي  11مار�س� 1990صدر المر�س ��وم  046/635F/DC/CE/90المتعلق بح�ساب م�شاركة العمال
في �أرباح الم�ؤ�س�سة ،وفيه تو�ضيح لل�سجالت الالزمة لهذه العملية.
وف ��ي � 2أكتوبر �1995صدرت التعليمة رقم  95/001المتعلقة بتوفيق؟ محا�سبة �شركات الم�ساهمة ،
وهي تعالج طرق الت�سجيل المحا�سبي للعمليات الخا�صة ب�شركات الم�ساهمة((( ،والتي ت�شمل:
• الأ�سهم المتح�صل عليها من الم�ؤ�س�سات العمومية االقت�صادية.
•الأم ��وال المتح�ص ��ل عليه ��ا من الدول ��ة للتدخل في الم�ؤ�س�س ��ات  :نفقات لتنمي ��ة الم�ؤ�س�سات
العمومية االقت�صادية ولتطهيرها ماليا.
• الأرباح الناتجة عن اال�سهم.
• النواتج المالية للأموال المودعة (م�ساهمات الدولة و الأرباح)،
• الح�سابات الجارية لل�شركاء.
و�أخي ��ر ًا� ،ص ��درت التعليمة  MF/DGC/518في � 21أفريل  ،1997وه ��ي تتعلق بح�ساب �إعادة دمج
فروق ��ات �إعادة التقييم ،وتو�ضح الح�سابات الفرعية للح�ساب « :15فرق �إعادة التقييم والإجراءات
المحا�سبية».
 -1هي �شركات �أ�سندت لها مهمة ت�سيري �أموال الدولة يف ال�شركات العمومية.
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يجب التنويه �إلى انه تم �إ�صدار خم�سة ( )5مخططات محا�سبية للقطاعات الآتية :
• الفالحي ()1987
• الت�أمين ()1987
• البناء و الأ�شغال العمومية ()1988
• ال�سياحة ()1989
• البنوك (.)1992
ه ��ذه المخطط ��ات المحا�سبي ��ة الخم�سة تق ��دم ب�صورة عام ��ة قائم ��ة الح�ساب ��ات ،الم�صطلحات
التف�سيري ��ة ،وقواعد عمل الح�سابات والوثائق ال�شامل ��ة ،غير �أن �أي واحد منها لم يعالج المحا�سبة
التحليلية.
هن ��ا ،نحن �أم ��ام تعدي ��ل للإتفاقية الخا�صة ب� �ـ ( )PCNعن طري ��ق تفريع المخط ��ط المحا�سبي
( )PCNوتطويعها لمالئمة االحتياجات القطاعية المختلفة.
ب-خ�صائ�ص المخطط الوطني للمحا�سبة :PCN 1975
ب 1-على الم�ستوى الت�صوري:
ي�سم ��ح الإط ��ار الت�صوري بتحدي ��د المبادئ التي قام ��ت عليها القواع ��د المحا�سبي ��ة وقواعد ن�شر
الح�سابات ،والأهداف التي تتوخى تحقيقها.
ب 1-1-مرجعية الإطار الت�صوري:
�إن غي ��اب الإط ��ار الت�صوري ،حت ��ى و�إن كان �ضمني�أً ،ي�سبب ركود ف ��ي المحا�سبة .،وبدون مرجعية،
تظه ��ر الم�ش ��اكل الجديدة والو�ضعي ��ات غير المنتظرة الت ��ي لم يكن المخطط الوطن ��ي للمحا�سبة
( )PCNيتوقعه ��ا ،حيث وهذه ال يمكن حلها ب�إجتهادات �شخ�صي ��ة من قبل المهنيين ،فالتف�سيرات
ال تتفق بال�ضرورة.
ب 2-1-الأهداف وم�ستعملي المعلومات المحا�سبية:
ت�ش ��كل المعلوم ��ات الخا�صة بالإقت�ص ��اد الكل ��ي والإح�صائيات �أولوي ��ة للت�صور للمخط ��ط الوطني
للمحا�سب ��ة .وتنت ��ج هذه المعلومات من خ�ل�ال ت�صنيف الأعباء ح�سب طبيعته ��ا و�إعدادها .ويمكن
�أن ت� ��ؤدي الأه ��داف الإقت�صادي ��ة الكلية المخ�ص�ص ��ة للمحا�سبة �إلى معلومات ال ته ��م الم�ستعملين
الآخرين �أو الم�ؤ�س�سة نف�سها.
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ب 2-على الم�ستوى التقني:
يتعل ��ق بالإط ��ار المحا�سبي ،ت�صنيف الح�ساب ��ات ،الوثائق ال�شاملة ،قواع ��د التقييم ،معالجة بع�ض
العمليات ،الدعائم ،والوثائق المحا�سبية.
ب 1-2-الإطار المحا�سبي:
يالحظ �أن قائمة الح�سابات للمخطط الوطني للمحا�سبة ال تت�ضمن ح�سابات بعينها.
ب 2-2-ت�صنيف الح�سابات:
ت�صنف الديون والذمم ح�سب طبيعتها ولي�س ح�سب ال�سيولة ،مما ال ي�سهل التحليل المالي.
تعري ��ف �أق�سام الإ�ستثم ��ار( ،)2المخزون ( )3والذم ��م ( )4ي�ستند على ت�ص ��ور قانوني للم�ؤ�س�سة
(ممتل ��كات الم�ؤ�س�س ��ة) ال ي�سم ��ح بتقدي ��م �أداة الإنت ��اج ،وال يمي ��ز بي ��ن �أ�صول الإ�ستغ�ل�ال وخارج
الإ�ستغالل ،وال تقديم الممتلكات الم�ستعملة غير المملوكة للم�ؤ�س�سة.
ب 3-2-الوثائق ال�شاملة:
الوثائ ��ق ال�شامل ��ة عديدة منها �سبعة ع�شرة جدو ًال؛ وهذه الج ��دول هي هي نف�سها مهما كانت حجم
الم�ؤ�س�سة ون�شاطها.
ب 4-2-طرق التقييم:
ال توج ��د �أي طريقة معتمدة لتقييم مدخالت ومخرجات المخزون.وق ��د �أعطيت الم�ؤ�س�سات حرية
�إختيار طرق تثمين �أكثر مالئمة مع خ�صو�صية المخزونات.
ب 5-2-معالجة بع�ض العمليات:
المخطط الوطني للمحا�سبة ال يعالج بع�ض العمليات ،نذكر منها مثال :القر�ض الإيجاري ،العمليات
بالعملة الأجنبية�...إلخ.
ب 6-2-الدعائم والوثائق المحا�سبية:
ل ��م يكن ممكن� � ًا للمخطط الوطن ��ي للمحا�سب ��ة �أن يتوقع التط ��ور المتمثل بمكنن ��ة المحا�سبة ،كما
ولم يلح ��ظ تنظيم م�سك الدفاتر المحا�سبي ��ة ،و�إعداد دليل لإج ��راءات المحا�سبة ودعائم ووثائق
محا�سبية ،فترك �أمر التنظيم المحا�سبي لتقدير الم�ؤ�س�سة.
� 2-4إ�صالح المخطط الوطني للمحا�سبة:
ب ��د�أت �أعمال �إعادة النظ ��ر بالمخطط الوطني للمحا�سبة في �سنة  .1998ف ��ي بداية الأمر �أ�سندت
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هده المهمة �إلى هيئة وطنية ،ثم كلفت هيئة خارجية بهذا العمل.
�أ� -أعمال لجنة المخطط الوطني للمحا�سبة:
ف ��ي �إط ��ار الإ�صالحات المحا�سبي ��ة ،حددت للهيئ ��ة الر�سمية للمعايي ��ر المحا�سبي ��ة ،المتمثلة في
المجل�س الوطني للمحا�سبة ( ،)CNCمهمة �أولية هي مراجعة المخطط الوطني للمحا�سبة وتعديله
بما يتالءم مع التغيرات الحا�صلة في الإقت�صاد الوطني ب�إعتباره �أداة مالئمة للت�سيير.
�إعتمدت اللجنة المذكورة المنهجية التالية:
•تقييم و�ضعية التطبيق ونقائ�ص المخطط الوطني للمحا�سبة ( )PCNمن خالل �أداة التقييم؛
• �إعداد م�شروع مخطط محا�سبي؛
• جمع مالحظات وتو�صيات المهنيين والم�ستعملين حول الم�شروع.
• �إعداد مخطط جديد للمحا�سبة مع �أخذ المالحظات المجمعة بعين الإعتبار.
• تقديم الم�شروع �إلى المجل�س للفح�ص.
�أ 1-التقييم:
ف ��ي �إطار �أعمالها ،قامت اللجنة ب�إعداد �إ�ستبيانين لتقيي ��م المخطط الوطني للمحا�سبة (.)PCN
يتك ��ون الإ�ستبيان الأول من ق�سمي ��ن :الق�سم الأول مخ�ص�ص للإعتب ��ارات العامة ،ويعالج المبادئ
المحا�سبي ��ة ،المعايي ��ر والمرجعي ��ات .ويهت ��م الق�س ��م الثان ��ي ب�أح ��كام ( PCNالتنظي ��م وم�سك
الح�سابات ،الم�صطلحات ،قواعد العمل ،والتقييم).
�أم ��ا الإ�ستبي ��ان الثاني ،فقد احتوى على �أ�سئل ��ة مفتوحة تتعلق بالم�صطلح ��ات ،الإطار المحا�سبي،
تقديم الميزانية ،تقديم جدول ح�ساب النتائج ( ،)TCRمالحق الوثائق ال�شاملة ،وطرق التقييم.
تو�صلت اللجنة في تقريرها التقييمي للمخطط الوطني للمحا�سبة الى النتائج التالية:
• تخ�صي�ص ف�صول خا�صة للمبادئ ،قواعد التقييم ،والم�صطلحات المحا�سبية؛
• �إعادة النظر في عدد� ،شكل و محتوى الوثائق الملحقة .
• �إعادة النظر بقائمة الح�سابات و�إثرائها للإ�ستجابة ب�شكل �أف�ضل لإحتياجات الم�ستعملين.
�أ 2-خيارات اللجنة:
�إحتفظت اللجنة بخيار مراجعة المخطط الوطني للمحا�سبة وبمبادئ المراجعة.
�أ 1-2-مراجعة المخطط الوطني للمحا�سبة:
�أخذت اللجنة �إجابات الإ�ستبيان الأول بعين الإعتبار ،و�أختارت مراجعة المخطط الوطني للمحا�سبة
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 PCNوا�ستبعدت خيار اال�ستبدال .ومن الدوافع التي حفزت اللجنة على تبني هذا الإختيار ت�سهيل
اال�ستخدام من قبل المطبقية والتكلفة المرتفعة الناجمة عن الإ�صالح .كذلك ،ف�إن اللجنة ترى �أن
ا�ستبدال المخطط الوطني للمحا�سبة  PCNي�ضر بالمهنيين.
�أ 2-1-2 -المبادئ التوجيهية للمراجعة:
حددت اللجنة المبادئ التوجيهية التالية:
•المب ��ادئ المحا�سبي ��ة ،قواع ��د التقيي ��م وعمل الح�ساب ��ات يجب �أن ت�شغل مكان ��ة مهمة داخل
المخطط المحا�سبي؛
•يجب �أن تكون الم�صطلحات كاملة ،وا�ضحة ،و معدة بطريقة �أف�ضل من �أجل تلبية �إحتياجات
الم�ستعملين؛
•البيانات الموجزة يجب �أن تح�سن ،وتب�سط ،وتكمل تما�شيا مع متطلبات القانونية والمعالجة
المعلوماتية؛
•المالحق يجب �أن تكون مب�سطة وغنية وتلعب دورا مكمال بالن�سبة للميزانية ولجدول ح�ساب
النتائج ( ،)TCRو�أن ال تكرر ما جاء في هذه الأخيرة ؛
•المحا�سب ��ة التحليلي ��ة يج ��ب �أال �أن تك ��ون مدونة ف ��ي المخطط المحا�سب ��ي الجديد و�ستترك
لمبادرة الم�ؤ�س�سة.
ب -الإقتراحات التي قدمها المجل�س الوطني (الفرن�سي) للمحا�سبة �إلى الجزائر:
ت ��م وق ��ف �أن�شطة لجنة المخط ��ط الوطني للمحا�سبة �سن ��ة  2001و�أ�سندت مهم ��ة تغيير المخطط
المحا�سبي �إلى المجل�س الوطني الفرن�سي للمحا�سبة بعد ما فاز بالمناق�صة التي جرى تمويلها من
قبل البنك العالمي.
بعد درا�سة المخطط الوطني للمحا�سبة في الجزائر ،قدم المجل�س الوطني (الفرن�سي) للمحا�سبة
ثالثة خيارات:
ب1-ال�سيناريو الأول :تعديل ب�سيط للمخطط الوطني المحا�سبي
بح�س ��ب ه ��ذا ال�سيناريو ،يت ��م الإحتفاظ بالهي ��كل الحالي للمخط ��ط الوطن ��ي المحا�سبي ، PCN
ويقت�ص ��ر الإ�ص�ل�اح على التح�سينات التقنية مع الأخذ بعين الإعتب ��ار تغيرات المحيط الإقت�صادي
الجزائري.
ب 2-ال�سيناريو الثاني :تكييف المخطط الوطني للمحا�سبة والإنفتاح على الحلول الدولية

ف ��ي هذا ال�سيناريو ،يبق ��ى هيكل للمخطط الوطن ��ي المحا�سبي  PCNعلى حاله م ��ع �إدخال بع�ض
الحلول التقنية المط ّورة ح�سب المعايير المحا�سبية الدولية .ف�إن هذا ال�سيناريو ي�سمح للم�ؤ�س�سات
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بتقدي ��م ح�ساب ��ات مفهومة من قب ��ل الم�ستثمرين الأجانب كم ��ا ويتيح الإطالع عل ��ى معلومات عن
ال�شركات ب�شفافية �أكبر ان�سجام ًا مع متطلبات الحوكمة.
ب 3 -ال�سيناريو الثالث� :إعداد نظام محا�سبي مطابق للمقايي�س المحا�سبية الدولية
يرم ��ي ه ��ذا ال�سيناريو �إلى �إنت ��اج ن�سخة جديدة محدثة م ��ن المخطط الوطن ��ي للمحا�سبة بح�سب
المفاهي ��م ،المبادئ ،القواعد ،والحلول الم�ستنبطة من المعايي ��ر المحا�سبية الدولية (مع �إحترام
الخ�صو�صية الجزائري ��ة) .في هذه ال�صيغة الجديدة للمخطط الوطني المحا�سبي � ،PCNستكون
المعالج ��ات بالن�سب ��ة للأه ��داف المن�سوب ��ة للمحا�سبة ،و�سيج ��د الم�ستثمرون الأجان ��ب �سيجدون
المعالجات الم�ستعملة على الم�ستوى الدولي.
 3 -4الخيار الجزائري من �أجل الإ�صالح المحا�سبي:
بع ��د تقدي ��م ال�سيناريوهات الثالث ��ة المقترحة من قبل المجل� ��س الوطني (الفرن�س ��ي) للمحا�سبة
(ّ ،)CNC
ف�ضل المجل�س الوطني (الجزائري) للمحا�سبة تبني الإختيار الثالث .ينبغي الت�أكيد على
�أن البن ��ك الدول ��ي وال�صندوق النق ��دي الدولي يف�ض�ل�ان �أن تط ّبق الدول التي تلج� ��أ �إليهما لتمويل
م�شاريعه ��ا المعايي ��ر المحا�سبية الدولية .وحي ��ث �أن �إ�صالح المخطط الوطن ��ي المحا�سبي PCN
ت ��م بتمويل من البن ��ك الدولي ،فربما �أثر ذلك على تبني الجزائ ��ر لل�سيناريو الثالث؛ وهو ما يف�سر
التوج ��ه نح ��و التغيير الجذري .ي�شمل هذا المرجع المحا�سبي الجدي ��د للم�ؤ�س�سة جزء ًا معتبر ًا من
المعايي ��ر IAS-IFRSالتي تم �إ�صدارها في �إط ��ار تقديم الوثائق المالية .وفي الواقع ،فقد ح�صل
تغيي ��ر في الثقاف ��ة المحا�سبية يتجاوز مجال المحا�سب ��ة نحو ال�سعي لتقري ��ب القواعد المحا�سبية
المطبقة من قبل الم�ؤ�س�سات الجزائرية من معايير .IFRS
التغيي ��ر ف ��ي الإتفاقية تم تحت ت�أثير الإت�ص ��ال والنية الإ�ستراتيجية؛ فتعزي ��ز الإت�صال مع مختلف
ال�شركاء تم نتيجة تحرير الإقت�صاد ،في حين نتجت النية الإ�ستراتيجية عن الدور الذي لعبه البنك
الدولي وال�صندوق النقدي الدولي في الدفع ب�إتجاه هذا الخيار ،وخا�صة على م�ستوى قرار التمويل.
الخـاتمـة:
انفت ��اح االقت�ص ��اد الجزائري على العولم ��ة هو كذلك فر�صة لإ�صالح �أو تعدي ��ل المجال المحا�سبي
الموج ��ود بعم ��ق .وللإ�ش ��ارة ،ف�إن المخط ��ط الوطني المحا�سب ��ي  PCNطبق من ��ذ  1975وا�ستمر
حت ��ى الع ��ام  ،2009وكان مالئم ��ا لالقت�ص ��اد المركزي �إال �أن ��ه �أ�صبح ال يلبي ان�شغ ��االت المهنيين
والم�ستثمرين ،وذلك للأ�سباب التالية:
• المقاربة من حيث الملكية ولي�س من الناحية االقت�صادية.
• كان منا�سبا الن�شغاالت �إدارة ال�ضرائب والإدارات الأخرى.
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•ع ��دم اخ ��ذ المعطيات الجديدة وبع�ض المفاهيم الم�ستحدث ��ة (مثل القيمة الحقيقية ،القيمة
النفعية )...بعين االعتبار
من خالل التفكير و�إعداد المرجع المحا�سبي ،دخلت الجزائر في مرحلة تطبيق المعايير الأ�سا�سية
ل� �ـ � .IAS-IFRSإن الإطار الت�صوري حدد المبادئ والفر�ضيات التي ت�سمح ب�إعداد الوثائق المالية
للم�ؤ�س�س ��ات :الميزانية وح�ساب النتائج وغيرها من الوثائق والمعلومات التي بات �إعالنها ون�شرها
مطلوب� � ًا بموجب المخطط الوطني المحا�سبي  PCNالمح ّدث .ي�سمح ذلك ب�إعطاء الأولية للجانب
الإقت�ص ��ادي والمالي للعمليات بدال من المظاهر القانوني ��ة ،كما ي�سمح بوجود نظام معلومات جد ًا
مب�سط معتمد ًا على محا�سبة الخزينة بالن�سبة للم�ؤ�س�سات ال�صغيرة� .إن النظام المحا�سبي الجديد
للم�ؤ�س�س ��ات يج ��ب �أن يتكيف مع التحوالت في المحيط البيئي للم�ؤ�س�س ��ة ،والذي ي�ستعمل حاليا في
�إطار الإقت�صاد ليبرالي حيث توجد عمليات وتبادالت خا�صة.
ع�ل�اوة على ذلك ،وخ�ل�ال التطور التاريخ ��ي للإ�صالح ��ات المحا�سبية ف ��ي الجزائر(التحول من
� P.C.Gإل ��ى  ،PCNوالتح ��ول م ��ن � PCNإلى  ،SCFالنظام المحا�سبي والمال ��ي الجديد) ،ف�إننا
نالحظ بو�ضوح مكانة الإتفاقيات في التحوالت.
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